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 We investigated the characteristics of a particular food-snatching behavior in which one individual forced another’s mouth 
open and grabbed the food, as performed by free-ranging Japanese macaques (Macaca fuscata) in Choshikei Monkey Park on 
Shodoshima Island, western Japan. We conducted a survey in late June 2012 and observed one of two monkey troops, 
comprising 214 monkeys. The snatching behavior were performed by seven individuals: one adult male and six adult females. 
The snatching behavior occurred only during provisioning. The target animals were primarily juveniles (650 trials, 578 
successful). Food was also snatched from adult females (93 trials, 30 successful) and sub-adult females (4 trials, 1 success). 
Neither the distribution nor quantity of the provisioned foods had significant effects on the number of snatching trials and 
successes, while the time elapsed after provisioning had significant negative effects, attributed to a decrease in the number of 
wheat grains left within the mouth pouch of the target animals. 
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私たちは、特定の化学構造ルールを満たす一連の人工物由来匂い分子「恐怖臭」がマウスに対して極めて強力な
先天的 Freezing 行動を誘発することを解明した。恐怖臭を活用し、先天的と後天的な恐怖情動では誘発する行動が
同じであるにも関わらず、生理応答が大きく異なることを発見した。この発見に基づき、先天的恐怖を後天的恐怖
から分離して特異的に計測する指標系を開発していた。本年度は、全脳活性化マッピングと薬理阻害実験により、
先天的と後天的な恐怖は大きく異なる神経回路により処理されるが、先天的恐怖に伴う行動と生理応答は、扁桃体
中心核を中心とした広範な脳領域に及ぶ恐怖ネットワークにより制御されることを解明した。これらの結果から、
嗅覚入力が誘発する恐怖情動には、体温や心拍数の顕著な低下を伴う冷たい恐怖と、これらの変化を伴わない温か
い恐怖として表現される複数のモードが存在することが示唆された。マウスにおいて解明された特異的な恐怖情動
の誘発・計測系を他の動物に適応する実験を行った。恐怖臭の一部はマウスと同様にブタにも効果があったが、サ
